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Abstract 
This study considered the compression toughness ability of "the RC supporting columns" to 
install beside the brittle pillar which became the shear mode and relations of the wide shear 
reinforcement quantity experimentally. 
As for the relations of the quantity of wide shear reinforcement which gives it to a rise in 
compressive strength, there is already a study in much past, but I cannot see the study that I 
lectured on the state of the strength drop after the greatest strength and relations with the 
assistant side shear reinforcement quantity to. There was this study for the extension of the 
past study suggested backed by such situation, and the lower limit level of the shear 
reinforcement quantity to prevent sudden axis collapse from many experiments that I 
included a reported laboratory finding in knew a pw=0.8～1.0% necessary thing when I used 
SD395. 





























































































イラル補強筋を挿入した試験体 78 本と無筋 6 本
を製作し、圧縮応力度と軸歪みを測定した。 





















20.310 mmNf y 
表-2 の結果ywccc fpff 1.4
25.258 mmNf y 
表-1 の結果ywccc fpff 1.4
図-3 圧縮強度と補強強度の関係 
1 2 3 4
8 1.77 4.56 48.6 48.0 52.1 －
12 1.18 3.04 47.4 46.8 41.9 －
16 0.88 2.28 45.3 44.5 45.4 －











1 2 3 4 5 6
4 3.53 10.94 75.5 75.5 71.6 75.8 78.8 76.5
6 2.35 7.30 57.3 65.7 59.8 55.8 63.3 57.0
8 1.77 5.47 51.9 55.6 51.1 53.0 49.7 54.0
10 1.41 4.38 46.3 46.7 47.2 46.8 48.5 48.1
12 1.18 3.65 44.8 45.8 45.1 44.8 46.3 46.8
14 1.01 3.13 44.3 43.2 43.5 45.3 44.3 43.8
16 0.88 2.74 42.2 41.3 43.0 41.4 43.3 42.6
18 0.78 2.43 40.9 40.9 41.3 41.7 41.1 40.8
20 0.71 2.19 40.5 38.7 39.6 40.3 40.3 39.9
24 0.59 1.82 37.9 38.2 38.4 38.5 37.3 37.3
32 0.44 1.37 37.1 35.7 36.7 37.0 37.3 36.9
48 0.29 0.91 36.3 35.8 35.5 35.9 36.3 34.9
64 0.22 0.68 34.3 34.4 33.3 32.1 33.5 35.9



























































































































同図に示す直線 A-B の傾き(  )を圧縮靱性能
と定義し、その性能は(7)式で表す。図から明ら
かな様に、(7)式で表される圧縮靱性能は、強度
劣化が緩慢な場合は     に近づき、急激
な強度低下を示す場合は     に近づく。
なお、測定データは必ずしも目標とする強度低




















































  ････(5)式 
max



































率(  )の上下のデータ(        )から
(8)式を用いて目標とする歪み増大率(  )を求め、





点の座標を読み取り、(7)式から A 点と B 点を結































表-3(a) 圧縮靱性能 mK  
（強度低下率      時） 
1 2 3 4 5 6
4 3.53 10.95 0.97 0.94 0.98 0.98 0.95 0.94
6 2.36 7.30 0.94 0.93 0.95 0.96 0.95 0.93
8 1.77 5.48 0.77 0.94 0.89 0.95 0.96 0.94
10 1.41 4.38 0.93 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93
12 1.18 3.65 0.92 0.88 0.94 0.95 0.94 0.92
14 1.01 3.13 0.83 0.89 0.90 0.88 0.84 0.88
16 0.88 2.74 0.86 0.85 0.86 0.82 0.88 0.72
18 0.79 2.43 0.72 0.88 0.84 0.90 0.88 0.87
20 0.71 2.19 0.83 0.77 0.86 0.90 0.84 0.82
24 0.59 1.83 0.84 0.80 0.88 0.71 0.91 0.85
32 0.44 1.37 0.64 0.89 0.68 0.89 0.91 0.73
48 0.29 0.91 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
64 0.22 0.68 0.44 0.46 0.70 0.13 0.34 0.79
- － 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
1 2 3 4 5 6
- － 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
8 1.77 4.57 0.91 0.86 0.87
12 1.18 3.04 0.89 0.77 0.85















表-3(b) 圧縮靱性能 mK  
（強度低下率    時） 
1 2 3 4 5 6
4 3.53 10.95 0.97 0.94 0.98 0.98 0.95 0.94
6 2.36 7.30 0.94 0.93 0.95 0.96 0.95 0.79
8 1.77 5.48 0.77 0.94 0.87 0.93 0.96 0.87
10 1.41 4.38 0.93 0.88 0.91 0.84 0.82 0.90
12 1.18 3.65 0.89 0.84 0.91 0.94 0.93 0.92
14 1.01 3.13 0.77 0.83 0.90 0.78 0.83 0.88
16 0.88 2.74 0.76 0.72 0.78 0.69 0.96 0.55
18 0.79 2.43 0.68 0.83 0.80 0.82 0.76 0.85
20 0.71 2.19 0.75 0.74 0.84 0.89 0.78 0.75
24 0.59 1.83 0.66 0.77 0.89 0.65 0.89 0.87
32 0.44 1.37 0.58 0.86 0.57 0.88 0.89 0.67
48 0.29 0.91 0.79 0.70 0.73 0.31 0.62
64 0.22 0.68 0.49 0.52 0.67 0.28 0.34 0.73
- － 0.00 0.15 0.00 0.08 0.09 0.31 0.08
1 2 3 4 5 6
- － 0.00 0.00 0.05 0.14 0.00
8 1.77 4.57 0.80 0.69 0.76
12 1.18 3.04 0.83 0.71 0.75
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ywccc fpff 1.4 ････(4)式 
mK
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○：文献(2) 
図-10(a) 圧縮靱性能と補強強度の関係 
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